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Abstract 
Results of transmission Electron Microscopy of expansion of a lattice accompany hydrogen absorption 
are reported. The icosahedral phase (i phase), the crystal approximant phase (w phase) and the Laves phase 
in a Ti-Zr-Ni alloy demonstrated hydrogen absorption from the gas phase at a temperature of 300 ℃ and a 
pressure of 10 Torr.  The i phase, the w phase and the Laves phase remained after the hydrogen absorption, 
giving a hydrogen atom-to-metal atom ratio ([H]/[M]) of 1.14. The rate of expansion of lattice depended on 
the lattice structure. The rate of expansion of the lattice was analyzed, and it was found that the ability of 
the w phase to absorb hydrogen is greater that of the i phase. Expansion of a lattice of the i phase and that 
























純度 99.9%のTi、純度 99.6%のZr、純度 99.8%のNiをTi45Zr38Ni17になるよう秤量し、水冷された
銅製るつぼ上でアルゴンガス雰囲気中のアーク溶解により合金を作製した．その合金を石英管に
約 5×10-6Torrで真空封入し、縦型電気炉で 570℃に加熱し 64時間熱処理した．熱処理の際に試料
と石英管が反応することを防ぐためにグラファイト製のるつぼに試料を入れて熱処理した．また、
封入管にはもう一つグラファイト製のるつぼを入れ､中にTi-Zr合金による酸素ゲッターを封入し
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hydrogenated Ti-Zr-Ni: (a) annealed materials;







































































diagram. The result of Majzoub et al




















における結果を代入し、膨張の割 を求める．本実験での 14.1=MH より， HDa6 － 06Da = 
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を Fig.4 に示す．Fig.4 の第一の特徴は、面間隔の大き
係は一次関数になっていることである．従って i 相と w 相は、水素を吸収すると格子が等方的に
膨張する．つまり、回折像を解析する限り、水素は i 相と w 相に均等に吸収されていると考えら
れる．第二の特徴は、w 相の傾きの方が i 相の傾きより大きいことである．ここで、格子膨張の




Fig.4 Sift of the spot of the selected area 
diffraction patterns (SAD) of i phase and w 
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